





Immersion Education in the USA 






This paper presents an overview of immersion education in the USA and a Japanese immersion 
program. In addition, it discusses potential benefits of immersion education toward creating a 
multicultural society in Japan.  
Immersion language education involves bilingual education, in which subjects such as Math are 
taught in the target language. The goals of immersion programs include functional proficiency 
in the target language, mastery of subject material, cross-cultural understanding, and 
grade-level competence in English language arts (Curtain & Pesola, 1994).  
While the most common target language is Spanish, several Japanese immersion programs are 
being conducted across the USA. Japanese teachers in one of the programs where the interview 
was taking place found that their students are more likely to acquire both Japanese and 
English language skills while increasing cross-cultural understanding. These students are also 
more interested in Japanese culture. Some students even develop more self-esteem. On the 
other hand, teachers have difficulty maintaining the program because of the lack of study 
materials appropriate for immersion students, among other reasons. 
Japanese is a minority language in the USA. There is significance to having a minority 
language in a public school as the target language of an immersion program: to cultivate 
tolerance toward people from different backgrounds. Furthermore, it will help to gain minority 
language recognition among majority language speakers.  
This paper suggests that two-way immersion programs would be suitable for Japanese society, 
where the number of children from minority language groups who either lack or have only 
limited proficiency in Japanese has increased. The two-way program is for both minority 
language speakers and majority language speakers. It aims for bilingualism in both language 
groups, academic success and development of positive relations among students from different 
backgrounds. Although it is challenging to plan and execute an immersion program, it will 




                             
∗ 研究協力者 






































科学習の達成 ３．異文化受容姿勢の育成 ４．母語の発達の４つがあげられる（Curtain & Pesola 
1988; Genesee 1987）。 

















































グラムが設定される。プログラムの種類は One-way（Foreign Language） Immersion Program と双




①一方向性イマージョン：One-Way（Foreign Language） Immersion Program 
 One-Way（Foreign Language） Immersion Program は、カナダで始められたプログラムである。
子どもたち全員にとって目標言語は初めて触れる外国語で、同時に言語学習を始める。参加年齢に
より、Early Immersion、Mid Immersion, Late Immersion に分けられる。目標言語に接触する割合
によりさらに種類が分かれる。最初の数年間は目標言語のみで学ぶ Total/Full Immersion と、入学
時から母語の授業も行う、Partial Immersion である。アメリカにある日本語イマージョンプログ
ラムは、One-way の Early Partial Immersion の形態をとっている。 
 
表２－１ 入学年齢 
    タイプ 参加する時期 
 Early Immersion 
 Mid Immersion 
 Late  Immersion 
幼稚園年長（５歳）または小学１年生（６歳）に開始  
小学２,３年生（７、８歳）から開始        















           
②双方向性イマージョン：Two-Way （Dual/Bilingual） Immersion Program 
 Two-Way （Dual/Bilingual） Immersion Program は、アメリカで発達したプログラムで、主流言
語（例：英語）を母語とする子どもと目標言語（例：スペイン語）を母語とする子どもが約 50％ず
つの割合で参加し、それぞれが互いをリソースとして互いの言語を学びあうことを主眼とする。授










































































































ジョン（One-way Immersion Program）である。プログラムの構成は以下の通りである。 
 
 表４ プログラムの構成（Ｋ－５年生） （2003 年３月） 
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表５ アメリカの小学校における日本語イマージョンプログラム（2005 年現在） 
州 学校名 
アラスカ Sandlake Elementary School 
イリノイ Dooley Elementary School 
イリノイ（私立） Intercultural Montessori School 
オレゴン Yujin Gakuen 
オレゴン Richmond Elementary School 
カリフォルニア El Marino Language School 
ノースカロライナ Smith Academy of International Languages 
ヴァージニア Floris Elementary School 
ヴァージニア Foxmill Elementary School 
ヴァージニア Great Fall Elementary School 
ワシントン John Stanford International School 






























































学校 5231 校に在籍し、その数は約２万人である。そのうち小学校の在籍児童は 12,523 人で前年度









2002; 池上 1999; 斉藤 1999）。さらに、子どもたちの母語を活用することで、教科理解と学習言語
としての日本語の習得をめざす、またそのことで子どもたちの母語力の伸長も図る方法として、「教
科・母語・日本語相互育成学習モデル」が岡崎（1997）によって提案されている。同モデルについ
ても、現在、実践と検証が行なわれているところである（朱 2003; 原 2003; 原･三宅 2004）。 
 
⑶ 日本における少数派言語のイマージョンプログラムの可能性 
平成 16 年度末に外国人登録者数は過去最高の 197 万人を越えた。前年度比で 3.1％の増加で、10
年前と比較すると 45.8％増加している（法務省入国管理局 2005）。外国人労働者数も平成 17 年度
に前年度比で 9.9％増加、34 万人に達し今後も増加が予測される。国籍は中国、韓国、中南米アジ
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